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Y染色体の長さに関する研究
岡田京子・ 藤田弘子
Study on Length of the Human Y Chromoseme. 





























































(b) F群 (1与一20) : metacentricな条色体のうち，
l番小さい2対からなり，ONA合成は早期lζ終了する。
比絞長は1~20である。
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図-2 (c) Y/Fq比の分'Ai
鎗 1!衷 Y染色体比の症例措Jの平鈎.tl準偏差および変動係数
陸 Y/D比 Y/F比 Y/Fq比 Y/G比
症例Ii 平均 S.D. I c. Y 平 均Is. D. ! c. v. 平均Is. D3fi 均 S.D. IC. V. C. V. 
1 14 0.66 0.067 10.11 0.81 0.087 10. 79 1.ぉ !0.m 9.制 1.40 0.167 11.93 
2 14! O.臼 O.伺3 5.24 O. 71 0.1)52 7.33 1.35 O. 118 8. 72 1.28 0.122 9.51 
3 [2 0.77 0.082 10. 70 0.94 0.085 9.∞ 1.68 0.176 10.44 1.的 0.240 14.19 
4 12 O. 78 0.058 7.42 0.93 0.108 11.56 1.70 I o.公泌 15.32 1.74 0.2悌 11.99 
5 10 0.80 0.073 9.17 0.89 i 0・附 10・88 1.66 0.182 10.99 1.59 0.188 11.84 
平均II o. 72 I o. 063 I 9日I0.84 ， 0雌 I9. 91 I 1. 59 I O. 177 I正面-'1.54I 0出I1.白
(注)・S. D. :;標箪偏差
•• C. V. :変動制=告すX1∞
11211 (a) Y飴色体土との定例別の平匂，標到底偏差および変動係数
ダウン症候群
Y/D比 Y/F比 Y/Fq比 Y/G比
定例
平均 1s. D. I c. v C.V， 平 均 S. D. C.V 平均
1 0.58 0.023 4.01 O.的 0.014 2. 01 1.26 0.069 5. 47 1.30 5. 4.2 
2 0.64 0.071 11.05 O. 76 0.039 5.10 1.41 0.102 7.22 1.35 0.124 9. 15 
3 O. 75 0.036 4.86 0.85 O.ω7 11.35 1.56 0.1ω 10.45 1.52 0.151 9.91 
4 O. 71 0.035 4.99 0.81 0.135 16. 67 1.56 0.'1!J7 19.03 1.78 0.488 27.切
5 0.59 0.036 6.16 O. 73 0.036 4.94 1.22 0.078 6. 37 1.32 0.034 2.61 
6 0.72 0.033 4.62 0.83 0.0窃 6.鉛 1.54 O.お7 23.88 1.46 O. 059 4.06 
7 0.76 0.051 6. 70 0.91 0.045 4.88 1.74 O. 313 18. 07 1.34 0.239 17.83 
8 O. 70 0.036 5.18 O.回 0.048 5. 77 1.56 0.088 5.制 1.46 O.凹2 6.30 
9 O. 71 0.077 10.81 O.ω 0.064 8.03 1.54 0.116 7.53 1.54 0.1∞ 6.52 
10 0.58 0.052 8. 93 O. 70 0.080 11.03 1.38 O.侃3 3.86 1.26 0.115 9.17 
平均 I0.67 1 0似51 6.7310・79I 附 1I 7.ω 1 1. 48 1 o.1651 1日 I1・43I 0.1471 9・岱
( 13 ) 
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.2表 。b) Y染色体比の症例別の平均，標準偏差および変動係数
精薄群
Y!D比 Y!F比 Y!Fq比 Y!G比
症例
平均 Is. D. I c. v 平 均 Is. D. I c. v C.V. 平 均
l 0.69 0.049 7.伺 0.85 0.075 8.75 1.62 0.201 l2.45 1.35 0.184 13.伍
2 0.62 0.036 5.84 0.69 0.031 5.05 1.25 0.056 8.15 1.22 0.188 15.48 
3 0.69 O.ω4 13. 65 O.部 0.105 12.63 1.52 0.252 16.印 1.43 0.173 12.05 
4 0.60 0.037 6.16 0.74 0.062 8.39 1.34 0.134 10.05 1.24 0.081 6. 49 
5 0.71 0.042 5.的 0.81 0.071 8.72 1.57 0.138 8. 78 1.34 0.101 7.日
6 O. 70 0.049 ー 7~03 0.85 O.以)8 8.02 1.62 0.061 7.17 1.52 0.051 3.36 
7 O. 76 0.033 4.29 0.92 O.ω6 7.14 1. 71 0.157 9.21 1.67 0.148 8.91 
8 0.71 O.伺3 8. 81 0.92 0.0印 5. 43 1.69 0.072 4.23 1.56 0.115 7.38 
9 0.65 0.057 8.87 0.76 0.076 10.∞ 1.45 0.138 9.54 1.35 0.069 5.07 
10 0.61 O.似l 6. 69 0.70 0.038 5.38 1.30 O.ω4 7.19 1.28 0.073 5.68 
平均 IO. 67 1 O. 051 1 7“| 同 1 0悩 1 7.95 1 1. 51 1 o. 1281 9叫 1ωI 0.1181 日
112表 (c) Y染色体比の症例別の平均，標準偏差および変動係数
i正 常 若手
Y!D 比 Y!F比 Y!Fq比 Y/G比
f定例
平 均 1s. D. 1 c. v 平均 Is. D. 1 c. v 平均 1s. D. 1 c v 平均 1s. D. 1 c. v 
1 0.64 。051 7.98 O. 77 0.087 11.35 1.48 0.159 10.ω 1.35 0.102 7.日
2 O. 71 O.悌5 12.03 0.87 0.013 1.50 1.56 0.101 6.46 1.38 O.使15 6.93 
3 0.55 0.056 10.11 0.66 0.049 7.40 1.29 0.104 8. 04 1.14 O.似3 3.75 
4 0.65 0.101 15.臼 0.92 0.149 16. 26 1.44 0.250 17.34 1.40 0.185 13.23 
5 0.55 0.021 3.83 O.臼 0.112 17. 72 1.27 0.073 5. 70 1.32 0.140 10. 63 
6 0.64 0.061 9.43 O. 76 O.α型5 12.50 1.41 0.208 14. 72 1.34 0.1日 12.15 
7 0.67 0.023 3. 45 0.80 0.011 1.37 1.54 0.075 4.38 1.38 0.111 8.06 
8 0.86 0.0打 8. 94 1.ω O.侃5 6. 47 1.92 0.1臼 8.50 1.83 0.134 7.34 
9 0.68 0.031 4.89 0.77 0.039 5. 08. 1.46 0.070 4.48 6.13 
10 0.80 0.049 6.15 0.87 0.079 9.10 1.臼 0.134 8.15 1.58 I 0.185 1.76 
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図-3 (b)父聞と怠子(S)の平匂Y/O比の変動











Y捻色体の長さの検定にはD群. E霊平. Fil平. Gl!平な
どが用いられている。今回の研究では. 01草. FI草. F 




























Y/O比 … | … Y/G比家族例
平 均Is. 0.1 c. v 平均Is. D. I c. v平均Is. o. I c. v 平均Is. o.I C. ~ 
S. O. 77 0.082 10. 70 0.94 0.085 9.∞ 1.68 0.176 10.44 1.69 0.240 14.19 
1 F.. O. 78 0.058 7.42 0.93 0.108 11.56 1. 70 O.おO 15.32 1.74 0.208 1.99 
一 一
2 
s 0.71 0.077 10.81 0.80 O.飴4 8. 03 1.54 0.116 7.日 1.54 0.1∞ 6. 52 
F 0. 67 O.但3 3.45 0.80 0.011 1.37 1.54 0.075 4邸 1.38 O. 111 8.06 
一 一
3 
s 0.58 0.052 8. 93 O. 70 0.0剖 11.03 1.38 O.侃3 3.86 1.26 0.115 9.17 
F 0.臼 0.061 9.43 O. 76 O.伺5 12. 50 1.41 0.208 14. 72 1.34 0.1日 12.15 
一 一
4 
s 0.65 0.057 8. 87 0. 76 0. 076 10.∞ 1.45 0.138 9.54 1.35 O.償却9 S. 07 
F 0.63 0.031 4.89 O. 77 0.039 5.08 1.46 0.070 4.48 1.29 0.079 6.13 
一
5 
s 0.86 0.077 8.94 1.∞ O.侃5 6. 47 1.92 0.1日 8.50 1.83 0.134 7.34 
F 0.80 0.049 6.15 0. 87 0.079 9.10 1.64 0.138 8.15 1.58 0.185 1. 76 
平均戸石了間7[ 7・961ωI0. 070 I 8. 41 I 1.57 I 0.1391 8.74 I 1.50 I 0.140 I 9.24 
(注〉 ・S:息子
.. F:父
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Summary 
The length of the Y chromosome was measured and compared with the m回 n1ength of the group D， F， 
Fq and G chromosome (Y/D， Y/F， Y/Fq， Y/G ratio). These chromosomes were taken from a tota1 of 210 
cells of 34 individual5. 
(1) There was observed no significant difference in the length of the Y chromosome within the individual. 
(2) There were some variations in the 1ength of the Y chromosome among different individuals. 
(3) There was no variation in the length of the Y chromosome between a father and his 50n. 
(4) The Y/D ratio was more suitable among the four ratios as described above for comparison of different 
cells. 
( 17 ) 
